



Report on Group Study on “The Cultural Evolution Theory”  






























ン・キッド氏、山村仁朗氏、渡部周子氏、そして鹿野一厚の 7 名である。 
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 平成 30 年 9 月 21 日に総合文化学科の共同研究会を立ち上げてから、研究
会の開催は 8 回に及んだ。以下に、各回の概略をまとめておく。 
回 日付 テーマ 概要・要点のまとめ 
第 1 回 10 月 
9 日 
『文化進化論』













第 2 回 10 月 
23 日 












第 3 回 11 月 
13 日 









第 4 回 11 月 
27 日 







第 5 回 12 月 
11 日 






















 異文化を知ることで自分の文化を知る。  







 文学は文化を知る手立てのひとつである。  
 ことばは文化を体現したものである。  














るだけでなく、その登場は約 50 年前にまで遡る。メスーディ(2016 p.92)に




（UCLA および UC デイビス校）のロバート・ボイド(Robert Boyd)とピータ









































“Culture, or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex 
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 
capabilities and habits acquired by man as a member of society. ” 

























“culture is information that is acquired from other individuals via social 
transmission mechanisms such as imitation, teaching, or language. ” 
 (Mesoudi 2011 pp.2-3) 
「文化とは、模倣、教育、言語といった社会的な伝達機構を介して他者から
習得する情報である」（メスーディ 2016 p.13）。 
“‘Information’ here is intended as a broad term to refer to what social scientists 
and lay people might call knowledge, beliefs, attitudes, norms, preferences, and 
skills, all of which may be acquired from other individuals via social 
transmission and consequently shared across social groups. ” 
 (Mesoudi 2011 p.3)  
「ここでの『情報』とは『知識、信条、傾向、規範、嗜好、技術』を含む広
義の情報であり、社会的に習得され、集団内で共有される」  








「遺伝情報(genetic information)が DNA 配列に記録されるのに対して、文化情
報(culturally transmitted information)は、脳内では神経の連結パターンとして
記録され、体外では、文字(written language、書かれた言葉)、コンピュー


















 『文化進化論』第 3 章には、文化の進化(小進化)に関わる過程について書
かれている。この章の冒頭部分に、文化進化論の考え方が要約してある。 
“In a typical cultural evolution model, a population is assumed to be composed 
of a set of individuals, each of whom possesses a particular set of cultural traits. 
A set of microevolutionary processes is specified that changes the variation in 
those traits over time. The variation is then transmitted to the next generation, 
simulating the process of cultural transmission from individual to individual. ” 








“Mathematical techniques or computer simulations are used to explore the long -
term changes in cultural variation over time (e.g., whe ther one cultural trait 
drives another to extinction, or whether two or more traits coexist in stable 
equilibrium), and possibly also the spatial distribution of cultural variation (e.g., 
whether different semi-isolated groups come to have the same or different 
cultural traits), that result from different microevolutionary processes. These 
microevolutionary processes concern the sources of cultural variation, the forms 
of cultural selection (i.e., the reason why some traits are more likely than others 
to be acquired and transmitted), and the details of the cultural transmission 
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processes that are responsible for passing traits to the next generation. ” 

























 引用部分（『文化進化論』第 3 章冒頭）には、文化進化論の中心的な考えで
ある、文化進化のメカニズムについて要約してある。 
 ダーウィンは、生物進化には①形質の変異、②自然選択による競争、③継





化論』第 2 章参照)。 
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